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   On April 12, 2013, Japan and the U.S. concluded a deal allowing former to join talks in the 
Trans-Pacific Partnership (TPP) trade talks. This was followed by agreement for inclusion in the 
talks by the 11 negotiating countries on April 20, with Japan formally joining the talks on July 23. 
Although the TPP has its pros and cons, much of the debate has centered on negotiations over 
agricultural and manufactured goods. This paper is concerned about whether or not the Japanese 
universal health-care system will be able to survive post TPP in its current form and examines 
what changes might be expected through an examination of current materials.
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順位 製薬メーカー 国名 2011年売上高
1 ファイザー 米 57,747
2 ノバルテイス スイス 47,925
3 メルク 米 41,289
4 サノフィ 仏 40,607
5 ロシュ スイス 36,439
6 グラクソ・スミスクライン 英 34,293
7 アストラゼネカ 英 32,891
8 ジョンソン＆ジョンソン 米 24,368
9 イーライ・リリー 米 22,608



























































































































































(General Electric Company) 16,897百万＄ 米ゼネラル・エレクトリック社の構成企業。
米／メドトロニック
（Medtronic, Inc.） 15,933百万＄ 心臓ペースメーカ、放射線科製品、電気生理学製品。
独／シーメンス・ヘルスケア
（Siemens AG） 12,517百万￡ 画像診断事業およびラボラトリー診断。
独／フレゼニウス メディカル ケア




























































































（17） 米国41%、EU25%、日本15%、その他の国19%。EUCOMD 2000, European Medical Technologies and Devices Industry 
Profile,より。
（18） 筆者は、「国益」を財界が使用する場合、一部大企業・財界の利益のみをさす場合があることから、真に国民のため
の利益を考慮すれば「国民益」と記すのが妥当と考える。
（19） 日本経団連（2013）『通商戦略の再構築に関する提言─グローバルルールづくりを主導する攻めの通商戦略へ─』p.1。
